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Abstract
It is essential to cultivate and develop communication skills, which is required in teaching 
English at junior high schools.   This does not mean that grammar is not important.  Language 
knowledge including grammar or syntax is the basis of language, whether it is the ﬁrst language 
or the second one.  This paper examines how we develop students’ communication skills in 
English at junior high schools, meanwhile teaching methods, and communicative competence 
are referred to, and basic communicative expressions in textbooks authorized by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology are examined.













































































































































間投詞 “Oh” は 1年次が最も多く，“Oh, no!”を含めると 20回以上出てくる 4。むしろ，2
年次，3年次の順に少なくなっている。（1）は 1年次の Unit 4の本文の例，（2）は Unit 7の
Listenに出てくる例である。
（1） Kevin: What’s this?
 Becky:  I don’t know.  Is it an animal?
 Kevin:  Yes, it is.  It’s a koala.
 Becky:  Oh, I see.
（2） Mr. White:  What do you do after school?
 Kate         :  I play the ﬂute.  I’m a member of the brass band.
 Mr. White:  How do you spend your weekends?





















（3） （Suddenly a big dinner comes out of the box.）
 Wife:          I can’t believe my eyes!
 Husband:   Well, well!  This is a wonderful dinner.  I want to have some good wine with 
it.
（4） Roy’s Father:  Well, maybe you can help us.  We’re going to start looking for it outside.












同意を表す “Sure” も 1年次では少なく，2年次，3年次と進むにつれて多くなっている。ま
た，同じく同意を表す “OK” が同意の意味ではなく，“Well”や “Now”と同じように用いら
れている例が 1年次の本文にある。
（5） Kevin:  OK, Becky.  Quiz time.   What’s this?







他にも同意や了解のヴァリエーションとして，“That’s right.” “Exactly.” “All right.” “I see.” 
“That’s OK.” や，聞き返す場合の “Really?”，お礼を言われたときの “My pleasure.”，わから















（6） Kevin:    I don’t have any nets.  Do you have any?











（7） Ms. Brown:  Oh, really?  That sounds great.
 Ichiro:          It was.  Could you show me the pictures in Kyoto?
 Ms. Brown:   Sure.  And I want to ask you some questions about Kyoto.  Can you tell me 
about this shrine?
これは 2年次のMulti＋ 1のスクリプトである。Ms. Brown は教師，Ichiroは生徒である。目
上であるMs. Brown に Ichiroは “Could you show me～?”と丁寧な言い方をしているが，Ms. 
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